





History of the Japanese building stone industry in the last centry
Mutsuko Inui＊1， Yumiko Ohata＊2
Abstract: Available data of the government survey concerning the quarrying industry of Japan 
informed us of how they declined since 1970’s. Back issues of the business paper “Nihon Sekizai Kogyo 
Shin-bun” and “Sekizai sangyo nenkan” confirmed how they prospered around 1960 to 1970. The 
number of advertisements of the mining equipments increased during the 1950's and started to decrease 
in the late 1960's, indicating that the industry shifted into manufacturing of the imported stone material. 
Amount of the import of building stones （raw stones） started to increase in the 1960’s, which is 
consistent with the shift. Foreign trade statistics also revealed that export of building stones （raw 
stones） from Japan increased in the recent decade, which shows that the stones quarried in Japan are 
generally sent to be manufactured abroad nowadays.
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経済産業調査会（1974， 1975， 1976， 1977， 1979， 1980， 1983， 
1984， 1985， 1987， 1989， 1990， 1992， 1997， 1999， 2001）
「鉱業便覧」
国土交通省（2013）「平成25年度建設投資見通しの公表につい
て」国土交通省報道発表資料
小山一郎（1931）「日本産石材精義」竜吟社
財務省（2011）貿易統計
資源エネルギー庁（2007～2011）採石業者の業務の状況に関す
る報告書の集計結果
石文社（2004ほか）石材産業年鑑
全国石材工業会（1965）「大理石・テラゾ五十年の歩み」全国
石材工業会
日本石材工業新聞社（1953～1961， 1965～1966）日本石材工
業新聞（縮刷版）
図 １0　日本の石材産業の構造の変遷
「日本石材工業新聞」と「石材産業年鑑」の記載を元に作成した，主に墓石業界の例を想定した概念図である。採掘，加工，販売という流れが，加
工拠点が海外に移されたために乱れ，石材は加工して売るものではなく海外から買い付けて販売するものへと変化した。この影響で採掘元・加工業
者が販売に乗り出したのに加え，外部からも販売業への新規参入が容易になった。
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